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せなしづ、 さらに原EFl・船柿 (2012)は、 f寄宿舎
を小さな社会と捉えることにより、特別支援学
校よりも笥:宿舎での指導のほうが実際の生活に
1i~づいた指導を [1 '，q~ (!~に行し 1 やすい」と、笥:花i

























































































































































































入舎生数 割合 入舎生数 割合
小学部 133 69 52弘 64 48弘
中学部 210 124 59弘 86 41弘
品 本科普通科 338 220 65弘 118 35出
等 本科保理科 57 57 100弘
部 専攻科 296 296 100出
Fig.1 小学部における入舎の翌日I~j (1手数:入会生数) Fig.2 rl:l学 l~l)における入舎の;1日 EI =i (1手数:入舎生数)













においては、 「集j回歪主i止生i企三ゴj活司 . .)呉iうヰ，i~ 主4年iド三::Î齢'lq治1命令集 i団立主i による背育a 
j み (2μ4.7%)川Jr I~自三ヨ!立，心L心、.全材社j上:会性を培う (α24.7%)川
「ロ1Hs汁オ本ζ斗可(的'1竹i内守佐f生!主ミ汁斗I目訂3
経i験弱段j免:のJ拡)1広Jよ;大 (υ11.8%)J rその他(け7.1%)川」が示さ


























42.9%でロi~本 (I~~Iミ活習慣の獲得・ Mi~立J が最
も多く挙げられた。 中学部においては、主iJ.-'障
害舎生は 40.3%で「舎生 I~I 身に i認する内容」が
最も多く、そのうち 6.5%で「自主性J1主体性」
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がみられた。 Onogawa& Takahashi (2011)の肢
体不自由特別j支援学校寄宿舎における調査では
の最大の入金型H[1:1 が II~I 立のためj、次い
で「家庭事情JI社会性を身につけるためj、4
呑1=に「通学凶まlUであることが示されている。
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The Actual Situation "The Dormitory Education" in Special Needs 
Education School for the Visually Impaired 
Aya KATOホandHideyuki KOBAYASHI" 
This stlldy was intended to clari1'y the actual conditions 01' school dOI・mitoryedllcation in Special 
Needs Ecllcation School for the Visualy Impaired. 1 had a questionnaire survey to the stafT 01' the 
dormirory. The result 01' the questionnaire says that the dormitory is chosen as the place of life and 
education by childlなnwho are not hard to atend school. Furthermore， cross-age interaction， cOl11l11unal 
living in the dorl1itory let children bring-up each other， and rhey can learn the basic lifestyle there 
They are some 01' educational s ign i1~cance. 1 found children can learn the skil 1'01' independent and 
commllnication by school dormitory education. For the school dormitory， Future problems incllde 
maintenance 01' the learning environment and the increase 01' the opportllnity 01' going Olt for their 
children. ln the school dormitory， variolls ofactivities are worked on. They are close to children's daily 
lives. From now on、schooldormitory is hoped that children can live there ;'voluntarilyぺnotonly who 
is far and hart to atend school， blt also who want to improve their skils 01'living and self二sllpport.
Keywords: Special Needs Education School for the Vislaly lmpaired， dormitory， dOI・I1ltory
edlcation 
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